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Caffeine in the Treatment of Pain
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Summary: Tavares C, Sakata RK – Caffeine in the Treatment of Pain.
Background and objectives: Caffeine is a widely used substance with effects on several systems, presenting characteristic of pharmacokinetic 
and pharmacodynamic which cause interactions with several drugs. This study’s objective is to review the effects caused by caffeine. 
Content: This review assesses the caffeine pharmacology, its action mechanisms, indications, contraindications, doses, interactions and adverse 
effects. 
Conclusions: There are insufficient double-blind randomized controlled studies that assess the analgesic effect of caffeine on several painful 
syndromes. Patients presenting chronic pain need caution when it comes to tolerance development, abstinence and drug interaction from chronic 
caffeine use. 
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INTRODUCTION
Caffeine was isolated in 1820, but the precise structure of 
this methylxanthine was established in the last decade of 
the 19th century. Its effects had not been clearly acknowl-
edged until 1981, when the blockade of adenosine receptors 
was correlated with caffeine’s and its analogues’ stimulating 
proprieties 1. Caffeine is probably one of the psychoactive 
substances mostly used in the world, affecting innumerous 
physiological structures including: physical resistance, humor, 
sleep and pain 2. In addition to being consumed as a bever-
age (coffee and other drinks that contain caffeine), several 
analgesic drugs – mainly for headaches – contain caffeine 
associated with paracetamol or with non-hormonal anti-in-
flammatory drugs 3. The objective of this study is to review 
caffeine pharmacology, its action mechanisms and analgesic 
efficacy in patients presenting chronic pain. This review has 
been performed using PubMed database and articles pub-
lished in English since 2000 with caffeine and pain as MeSH 
terms.
Chemical structure
Caffeine is an alkaloid present in over 60 plant species 4. Its 
molecular structure belongs to a trimethyl xanthine group 
which includes its compounds intimately related: theobromine 
(present in cacao) and theophylline (present in tea) 1. These 
alkaloids are chemically similar to purines, xanthines and uric 
acid, all metabolically important  compounds 4.
The most common sources of caffeine are: coffee, tea, 
chocolate and beverages derived from cola 1. The amount of 
caffeine present in these beverages varies according to the 
plant species, coffee bean type, cacao or tea leaf, geographi-
cal location, weather, cultural practices and size of the con-
sumed portion 4.
The amount of caffeine present in a cup of coffee varies 
between 47 and 134 mg. Another important consideration is 
that coffee, one of the main sources of caffeine, contains hun-
dreds of chemical compounds that may cause or potentiate 
effects wrongly attributed to caffeine 1.
In addition to food sources, there are innumerous drugs 
containing caffeine which in many occasions are sold without 
prescription 4.
Caffeine is clinically used as a stimulant of the central ner-
vous system as well as indicated to treat apnea in premature 
neonates 5. In this case, it is used as caffeine citrate and ad-
ministered intravenously. Another formulation is caffeine with 
sodium benzoate, used as a stimulant or in the treatment of 
headaches after subarachnoid anesthesia. It is also found in 
several medications for the treatment of headaches, mostly 
associated with anti-inflammatory and analgesic drugs 3.
Pharmacology 
After oral administration, maximum plasma concentration 
occurs between 30 minutes and 2 hours, which may be pro-
longed with food intake 6. Caffeine is completely and read-
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ily absorbed by the intestinal tract, showing bioavailability of 
100% and high solubility both in water and non-polar organic 
solvents 6. Its plasma protein binding – mainly albumin – is 
10% to 35% 1 and its distribution volume is 0.6 to 0.7 L.kg-1 1. 
Caffeine rapidly crosses cell membranes, as well as the 
blood-brain and placental barrier, reaching great concentra-
tions throughout the body, including the brain 7. 
Twenty-five caffeine metabolites have been described up 
to date, being metabolized in the liver by CYP1A2 demethy-
lation 6. The significant differences seen in caffeine plasma 
concentration in each subject after administration of the same 
dose are mainly related to variations in metabolisms. Those 
variations depend on four factors: genetic polymorphisms, 
cytochrome P450 metabolic induction and inhibition, specific 
changes (gender and weight), and the presence of hepatic 
diseases 4. Cytochrome P450 isoenzyme CYP1A2 subfam-
ily metabolizes most part of caffeine through demethylation 
(95%), transforming it in paraxanthine (85%), theobromine 
(10%) and theophylline (5%). Part of the caffeine is metab-
olized through CYP1A2 in mono-xanthines, which are xan-
thine oxidase substrate 6. N-acetyltransferase-2 metabolizes 
paraxanthine to AFMU. Other enzymes - such as CYP2E1 
and CYP3A3 - also participate albeit to a lesser extent. 
Caffeine elimination kinetics is a Michaelis-Menten type, 
non-linear in high doses, through enzyme saturation 1. Elimi-
nation occurs after caffeine is metabolized into other more po-
lar compounds, such as paraxanthine and theophylline, which 
also promote biological activity similar to caffeine 7. Only 1% 
to 2% of the caffeine dose taken is eliminated unchanged in 
urine 1. In adults, caffeine elimination half-life is 3 to 5 hours 
and its metabolites are eliminated in urine. No dose adjust-
ment is required for renal failure 6. In newborns, both the 
metabolism and the clearance rate of caffeine are reduced, 
only achieving the levels found in adults at 6 and 3 months, 
respectively; its half-life may reach up to 100 hours. In new-
borns, theophylline metabolism forms caffeine 5. In smokers, 
its half-life is twice as high as in non-smokers 6. In subjects 
who do not consume coffee, caffeine half-life is twice higher, 
which explains the higher incidence of intoxication in those 
patients 4. Caffeine is secreted in human milk, saliva, bile and 
semen 6.
Sites and mechanisms of action
Caffeine’s biological effect seems to be the result of action in 
several molecular targets 8-10:





Caffeine is a central nervous system stimulant, increasing 
cyclic 3.5-AMP through the inhibition of phosphodiesterase 11. 
Thus, it increases the bulbar respiratory center sensitivity to 
carbon dioxide, stimulates the central respiratory impulse and 
increases skeletal muscle contraction, improving diaphragm 
contractility 9. Apnea prevention may occur through adenos-
ine competitive inhibition 5.
Adenosine receptors
In 1969, adenosine stimulant effects in generating AMPc in 
brain slices and the blockade of this effect by caffeine were 
described 6,12. A few years before, the blockade of adenosine 
depressing effects in the heart caused by caffeine had been 
described 2.
In 1978, Burnstock formulated the existence of two class-
es of purinergic receptors, named receptors P1 (adenosine) 
and P2 (ATP). Methylxanthines block P1 receptors and have 
no effect on P2 receptors. Further studies in the early 80s 
showed that P1 receptors could be divided in A1-adenosine 
(inhibitors of adenyl cyclase) and A2-adenosine (stimulants of 
adenyl cyclase) receptors. A2 receptors could be divided in 
A2a (in which agonists show high affinity) and A2b (in which 
agonists show low affinity) receptors 8,13.
In 1992, A3 was discovered as a new adenosine receptor 
in which agonists show low affinity 10. This receptor, as well 
as A1, is not only an adenyl cyclase inhibitor, but also a phos-
pholipase-C stimulant, triggering calcium signaling through 
the genesis of IP3 11.
The existence of various adenosine receptor subtypes all 
sensible to xanthines blockade led to the the development of 
selective agonists and antagonists 1.
Adenosine acts in various physiological systems and the 
effects are often opposed to the ones attributed to caffeine. 
Thus, most of caffeine pharmacological effects seems to de-
pend on the action of adenosine antagonists on cell surface 
receptors 8,10. 
Caffeine is a non-selective antagonist of adenosine recep-
tors A1 and A2a, with an inhibition constant (Ki) of 44 and 
40 µmol.L-1, respectively. These concentrations correspond 
well to the plasma concentrations found after a diet with me-
dium amounts of caffeine 10.
Caffeine acts inhibiting adenosine receptors A1, A2a and 
A2b and show low affinity for A3 receptors 12. The antinoci-
ceptive effect occurs through the inhibition of A2a and A2b 
receptors. But the blockade of A1 receptors that occurs with 
low doses of caffeine causes the antinociception inhibition of 
medications such as amitriptyline 13. This effect on A1 recep-
tors may lead to a decreased analgesic effect of acupuncture 
and transcutaneous electrical stimulation in patients who con-
sume caffeine either chronically or acutely 12.
Cyclic phosphodiesterases nucleotide
There are 3 natural methylxanthines: caffeine, theophylline 
and theobromine. They are weak competitive inhibitors of 
phosphodiesterase 1.
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Caffeine inhibits phosphodiesterase, increasing the effect 
and the action duration of intracellular AMPc 4. Therefore, the 
effects of catecholamines are potentiated. Methylxanthines 
also increase the release of catecholamines 14. The inhibi-
tion constant for this effect (phosphodiesterase inhibition) is 
480 µmol.L-1 10.
Calcium release
Caffeine activates the calcium channels sensible to ryanodine 
found in the endoplasmic and sarcoplasmic reticulum, leading 
to the release of intracellular calcium. Millimolar concentra-
tions of caffeine, required to activate the channels, 11 also trig-
ger other effects on calcium homeostasis such as the inhibi-
tion of channels sensible to IP3 1.
Up to date, caffeine seems to be the most potent and selec-
tive xanthine for calcium channels sensible to ryanodine 15.
This effect, as well as the phosphodiesterase inhibition 
effect, does not seem to occur in vivo in regular conditions, 
since a much higher concentration than the caffeine thera-
peutic concentration (100 to 1,000 µmol.L-1) is required for 
these effects to take place, which acquire great importance in 
an intoxication setting 10.
GABAA receptors
Caffeine interacts with GABAA receptors 1. Caffeine and theo-
phylline act as reverse antagonists or agonists in benzodiaz-
epines’ action sites 11; that is, they act by blocking GABAA re-
ceptors 12.
However, the required caffeine concentrations to promote 
this effect are hundreds of times higher than the caffeine con-
centrations achieved with a regular diet 12.
Other action sites
There are other potential sites of caffeine action, but millimo-
lar concentrations of this substance are generally required. 
There are several ionic channels, with neurotransmitters re-
lease and action in several enzymes 9. The effect on enzymes 
and ionic channels is generally inhibitory. However, Na/K-AT-
Pase stimulation by caffeine and theophylline occurs in mil-
limolar concentrations 6,8. The activation of calcium entrance 
and potassium and calcium channels was also reported to 
have been caused by caffeine. Caffeine also seems to sen-




Caffeine and theophylline diuretic and natriuretic effects are 
well known and both have been used to treat congestive heart 
failure associated edema. The diuretic effect occurs through 
antagonists of adenosine A1 and A2a receptors 8.
Respiratory
Theobromine antitussive effects are well known. Caffeine is 
widely used to treat apnea occurring in premature newborns, 
with a minimum incidence of adverse effects 5.
The xanthines’ stimulating respiratory effects occur due to 
adenosine receptor antagonism in respiratory centers. Caf-
feine increases sensibility of the respiratory center to carbon 
gas 6. However, peripherally, caffeine has an inhibitory effect 
on respiration through the blockade of adenosine A2 recep-
tors in the carotid body 8.
Caffeine seems to improve pulmonary function in asthmat-
ic patients, probably due to it increasing the effect of broncho-
dilators 1.
Other effects
Caffeine produces antidepressant, anxiolytic, neuroprotector 
effects and improves cognitive function 2. The blockade of A2a 
receptors may be of value in preventing hepatic cirrhosis.
In people who do not consume coffee, caffeine half-life is 
twice as high, which explains a higher incidence of intoxica-
tion in this group 4.
Indications
Caffeine citrate is exclusively used for the apnea treatment in 
premature neonates 5. 
Caffeine is used for the respiratory depression treatment in 
adults, with intramuscular or intravenous administration 1.
Xanthines and its heterocyclic analogues have been devel-
oped for Alzheimer’s disease treatment 16. Consuming bever-
ages that contain caffeine seems to prevent this disease 17. 
Studies show that in cortical neurons, intracellular calcium re-
lease is significantly higher in rats that received caffeine 18,19. 
There is extensive literature regarding possible anticancer 
effects of caffeine and other xanthines 1,2. Caffeine’s antimeta-
static effect has been reported in a rat breast tumor model 20.
Antagonists of adenosine A2b receptors have been sug-
gested for the treatment of type 2 diabetes mellitus, but the 
attempts to correlate the caffeine use to the risk of this dis-
ease were inconsistent 11. However, there have been reports 
that the intake of caffeine causes reduction in the uptake of 
insulin-stimulated glucose 21.
Antagonists of adenosine A2a receptors seem to have a 
role in the Parkinson’s disease treatment 17, and the use of 
beverages containing caffeine seems to be associated with a 
lower risk to develop the disease 18.
Caffeine for the treatment of pain
Caffeine has a long history as an analgesic drug adjuvant 6. 
Other adenosine receptor antagonists have antinociceptive 
effects, and the A2b receptors seem to be the target 22. 
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In a review, authors show preclinical studies of caffeine 
intrinsic antinociceptive action 4. The antinociceptive dose 
ranged between 25 and 100 mg.kg-1 12.
The antinociception seems to occur mainly through the 
blockade of adenosine A2a and A2b receptors 22. Other 
mechanisms not related to the blockade of adenosine, such 
as changes in the activity and synthesis of cyclooxygenase 
enzymes in certain sites are also implied in the adjuvant anal-
gesic effect of caffeine 12.
Controlled studies
There are few controlled randomized double-blind studies that 
assess caffeine analgesic efficacy 6. 
In one study, there has been improvement of the cogni-
tive function in oncologic patients treated chronically with 
morphine and who received a morphine dose plus 200 mg of 
caffeine in bolus intravenously. A decrease in pain intensity 
was observed in the group of patients who received caffeine 
with morphine, but with no statistical difference regarding the 
group that received morphine with placebo 23.
In a meta-analysis authors suggest that due to the caffeine 
vasoconstrictor effect caused by the adenosine receptors 
blockade, it may be useful for headache relief 12. In a double-
blind controlled prospective study in patients with acute on-
sets of migraine without aura, the use of 100 mg of caffeine 
associated with oral 100 mg of sodium diclophenac showed 
that the analgesic effect was superior to diclophenac alone or 
to placebo in the first hour after administration, without signifi-
cant adverse effects 24.
In a clinical trial in patients with tension headache, 301 pa-
tients were divided in four groups: first group patients received 
ibuprophen 400 mg associated to caffeine 200 mg; second 
group, ibuprophen 400 mg; third group, caffeine 200 mg; and 
fourth group, placebo. Patients in the first group showed a 
faster and more significant improvement of headache. The 
ones who received caffeine alone showed a similar improve-
ment to those who received ibuprophen alone, and both 
groups showing significant difference in relation to the ones 
who received placebo. In addition, patients who received caf-
feine showed faster relief of pain than those who received 
ibuprophen alone. However, the ones who received caffeine 
reported more adverse effects – mainly nervousness, nausea 
and dizziness 25. 
Abrupt interruption in patients who make chronic use of 
caffeine (as in preoperative fasting, for instance) may cause 
abstinence syndrome starting at 12 to 24 hours, peaking at 
24 to 48 hours, and lasting up to 1 week. Main symptoms are 
headache and fatigue, which show improvement with caffeine 
oral or intravenous administration 12.
On the other hand, the regular use of caffeine may be as-
sociated to the development of migraines and daily chronic 
headaches mainly in children 12.
Regarding caffeine adjuvant analgesic effect in other con-
ditions, results are very poorly consistent, but as noted before, 
there are few randomized prospective controlled trials avail-
able 6,12.
In postoperative pain, caffeine association seems to poorly 
increase the analgesic effect of paracetamol, and to provide 
no increase at all of ibuprophen 12. In another study, caffeine 
has showed to increase and prolong the analgesic effect of 
paracetamol 26. The authors have conducted a pharmacoki-
netic study and observed that caffeine accelerates parac-
etamol absorption. This can be explained by the blood flow 
increase in the gastrointestinal mucosa. In addition, both caf-
feine and paracetamol are cytochrome P450 substrates, and 
caffeine is a weak inhibitor of this enzyme. 
In another study, using an ischemic pain model, authors did 
not obtain any analgesic effect with 10 mg.kg-1 of intravenous 
caffeine. In this study, 17 health volunteers were assessed, 
who received infused caffeine or placebo with inflated tour-
niquet in the non-dominant arm and were required to lift up a 
3 kg-weight several times until they complained of unbearable 
pain or until 45 minutes had passed 27. 
Regarding headaches after subarachnoid anesthesia, 
there is no double-blind randomized controlled study that 
proved caffeine to be effective 28. In spite of that, it is widely 
used for such purpose at doses ranging between 300 and 
500 mg 12.
Administration modes
Caffeine may be orally administered regardless of food in-
take. 
Caffeine citrate for injection may be orally administered 6. 
Parenterally, caffeine citrate loading dose may be infused in 
at least 30 minutes. Maintaining dose must be administered 
in at least 10 minutes. It may be administered without be-
ing diluted or diluted in glucose serum in a concentration of 
10 mg.mL-1 4. Caffeine with sodium benzoate may be admin-
istered via intramuscular with dilution, intravenous slowly, or 
diluted in physiologic serum 6.
Caution
Caffeine should be used with caution in patients with peptic 
ulcer disease, gastroesophageal reflux disease, renal or he-
patic function impairment or cardiovascular disease. Its use 
must be avoided in patients with symptomatic cardiac arrhyth-
mias, agitation, anxiety and tremors 4.
Caffeine dose present in drugs ranges from 30 to 100 mg. 
In these cases, one should pay attention to the concomitant 
use of beverages and foods containing caffeine 7.
Caffeine associated with sodium benzoate should not be 
switched to the caffeine citrate formulation 6. 
The use of sodium benzoate in neonates should be avoid-
ed as it has been associated with asphyxia syndrome. Neo-
nates who receive caffeine citrate must be closely monitored 
as there is risk of necrotizing enterocolitis 5. 
Risk factor for pregnancy is level C. Caffeine crosses the 
placenta, and plasma concentration in the fetus are similar 
to those in the mother. There are reports of teratogenic ef-
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fects with the administration of high in bolus doses in animals. 
Moderate caffeine consumption is not associated to congeni-
tal malformations, spontaneous miscarriage, prematurity or 
low birth weight. Pregnant women who do not smoke or drink 
alcohol may consume up to 5 mg.kg.d-1 according to some 
sources, but others limit such use to 150 mg.d-1. Caffeine 
half-life is prolonged during the second and third semesters 
of pregnancy 22,29.
Some studies in animals showed that caffeine’s possible 
effects when used during pregnancy are skeletal alterations, 
intrauterine growth retardation and low birth weight 6. The use 
of a large amount of caffeine seems to be associated with 
miscarriage and congenital malformations in humans 22. 
Caffeine has shown to be present in human milk 6.
Contraindications
It is contraindicated in cases of hypersensitivity to caffeine or 
to any component of the formulation 22. 
Pharmacological interactions
Caffeine concentration may be reduced with the induction of 
its metabolism. Among the inductors are the use of tobacco, 
carbonized meat, some vegetables, low body mass index, 
male subjects, and regular coffee use itself, as well as the 
use of rifampicin, benzodiazepines, carbamazepine, pheno-
barbital drugs and omeprazole. Tobacco induces caffeine me-
tabolism and, as a result, reduces its plasma concentrations 6. 
Smokers who consume coffee and quit smoking may experi-
ence caffeine intoxication symptoms as caffeine doubles its 
concentration in the absence of tobacco. 
Caffeine concentrations may increase with the inhibition of 
its metabolism. This occurs in the end of pregnancy, in female 
patients with liver disease and obesity, in some food and al-
cohol intake and with the use of some medications such as 
antimycotic drugs (fluconazole, ketoconazole), antiarrhythmic 
drugs (diltiazem, verapamil), antidepressants (paroxetine, flu-
oxetine, fluvoxamine), antipsychotic drugs (clozapine, olan-
zapine), methylxanthines (theophylline), oral contraceptive, 
cimetidine, quinolones and allopurinol 4,6.
Some drugs cause an increase in caffeine effect and toxic-
ity: quinolones (particularly ciprofloxacin and ofloxacin) and 
CYP1A2 inhibitors such as ketoconazole and fluvoxamine 2.
Caffeine may reduce sedative and anxiolytic effects of ben-
zodiazepines and barbiturates 2. It increases paracetamol, 
acetylsalicylic acid and ergotamine absorption and bioavail-
ability. It reduces the clearance of theophylline and competi-
tively inhibits clozapine metabolism, which may increase their 
plasma concentrations and likelihood of adverse effects 4.
Caffeine produces additive analgesic effect when simul-
taneously administered, particularly with non-hormonal anti-
inflammatory drugs. In association with paroxetine, it may 
cause serotonin syndrome. In addition, it potentiates nicotine 
stimulant effects and intensifies alcohol, nicotine and vaso-
constrictors teratogenic effects 4,6.
In some experimental models 12, caffeine in low doses 
seems to inhibit several agents’ antinociceptive effects such 
as amitriptyline, venlafaxine, carbamazepine and paraceta-
mol. This seems to be related to the blockade of adenosine 
type A1 receptors, which present antinociceptive effect 13. 
This effect also seems to be important in analgesia related to 
acupuncture and TENS, which theoretically could be inhibited 
by the use of caffeine 12. 
Acute adverse reactions 
Due to significant variability among subjects, the same dose 
of caffeine may cause adverse reactions in one person and 
show good tolerability in another. Most frequent adverse ef-
fects are palpitation, tachycardia, gastric changes, tremor, 
nervousness and insomnia 7.
High doses may cause intense anxiety, fear and anguish 
crisis 6, 7. Cases of acute caffeine-induced psychosis in pa-
tients showing no psychopathology and worsening of psy-
chotic symptoms in schizophrenic patients are described 16. 
Both coffee and tea may form insoluble compounds when 
associated with psychiatric medications, reducing its efficacy 
when administered concomitantly 4.
Caffeine may cause anaphylaxis and be an allergen that 
causes unknown urticaria among consumers of cola-derived 
beverages 6.
Cardiovascular (angina, arrhythmia, chest pain, palpitation, 
flushing and vasodilatation), gastrointestinal (gastritis, reduc-
tion of esophageal sphincter tonus), neuromuscular skeletal 
(fasciculation), eye disorders (intraocular pressure increase 
with caffeine dose > 180 mg and miosis), renal (diuresis in-
crease) effects and effects in the central nervous system 
(agitation, hallucinations, headache, delirium, restlessness, 
insomnia, irritability, dizziness and psychosis) 8 are also pos-
sible.
Undesirable effects of chronic exposure
There is no clear evidence that the exaggerated use of caf-
feine causes a significant risk to the health of healthy subjects. 
Caffeine intake is not directly related to the risk of hyperten-
sion. Despite altering lipid metabolism and endothelial func-
tion, there are contradictory reports on whether or not there is 
an increased risk of coronary disease 1, 2.
Caffeine reduces bone density as it may potentiate the ac-
tion of glucocorticoids. It does not prevent nor limits the gain 
of weight in overweight patients 2.
There is no indication that caffeine produces nephropathy 
alone neither does it increase the incidence of nephropathy 
caused by analgesic drugs. Caffeine increases calcium ex-
cretion in the urine and is one of the multiple factors implied 
in female urinary incontinence. Caffeine increases sodium uri-
nary excretion and has a diuretic effect, with intensity reduced 
in chronic users 6.
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Caffeine stimulates the secretion of gastric acid and colon 
activity. The association of the use of caffeine with the devel-
opment of gastric or duodenal ulcers is not clear. However, 
the exaggerated use of caffeine exacerbates gastroesopha-
geal reflux, but it is not known whether this effect is caused 
by caffeine or other substances contained in coffee apart from 
caffeine 2,6.
The use of caffeine is associated to conception delay, in-
crease of spontaneous miscarriages rates and reduction of 
fetal growth 6.
There is not enough information regarding long-term ad-
verse effects of caffeine use in preterm neonates. In the child 
and adolescent population, it may cause chronic daily head-
aches and migraines without aura, which disappears when 
coffee intake is reduced or stopped 22.
In some subjects, caffeine causes pathologic sleep be-
cause it produces paradoxical sedation, an idiosyncratic phe-
nomenon which has also been described with amphetamines. 
Caffeine abstinence causes hypersomnia 6.
Caffeine may cause anxiety, anguish crisis, abstinence, 
and sleep dependence and alterations 2,6.
Caffeine may change the cellular cycle control functions 
and many mechanisms of DNA reparation, as well as increase 
the antagonism to exposure of mutagenic and carcinogenic 
potentials. Even if the results are contradictory, a correlation 
between pancreas cancer and the use of caffeine has been 
suggested. Gene K-ras mutation, the tumor marker for exo-
crine pancreatic cancer, increases in a dose-dependent man-
ner with the use of coffee 20.
On the other hand, several studies have related the chronic 
use of coffee with the risk reduction for colorretal cancer, but 
no prospective study confirmed this result. In addition to that, 
caffeine shows suppressing effects on tumor cells in experi-
mental metastasis 1,20.
Intoxication
Most frequent intoxications occur in people who consume cof-
fee, but that happens with users who increase their regular 
dose or with regular consumers of caffeine high doses. Most 
frequent symptoms are tachycardia, restlessness, nervous-
ness, tremor and insomnia 7.
Caffeine intoxication, even in a large amount, may not 
show due to tolerance development 4.
Other manifestations are: comma with pulmonary edema, 
arrhythmias (from sinus tachycardia to atrial or ventricular fi-
brillation), myocardial infarction and rhabdomyolysis 1,4.
The estimated acute lethal dose in adults is 5 to 10 g, in-
travenously or orally. Caffeine intoxication lethal cases are 
described 30 and there is a report of a case of a patient who 
survived 24 g of caffeine 31.
Caffeine chronic toxicity may be manifested as myopathy, 
hypokalemia, muscle weakness, nausea, vomiting and diar-
rhea and weight reduction 30.
Caffeine as a drug of abuse
Caffeine classification as a drug of abuse is a polemic subject. 
If the definition by DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Man-
ual of Mental Disorders, 4th edition, Text Revision) for depen-
dence is taken into account, seven criteria must match to clas-
sify a patient as caffeine dependent. The majority of caffeine 
consumers reach at least three criteria: use caffeine in greater 
amounts or for a larger period than the what was initially in-
tended, tolerance development and abstinence symptoms 2,7.
Moderate consumers are the ones who consume 128 to 
595 mg.dia-1. Major consumers use 1,020 to 1,035 mg.dia-1 7.
Tolerance is defined as the need to consume an increasing-
ly higher dose of certain substance to obtain the same effect 
that was obtained with the initial dose. Tolerance to caffeine 
is a phenomenon of quick onset, low magnitude and crossed 
with the ones showed with other methylxanthines, but with a 
distinct mechanism from other drugs such as amphetamine 
and methylphenidate 7.
The tolerance phenomenon could be justified by the non-
linear accumulation of caffeine and its main metabolites in 
multiple-dose models 6.
In humans, tolerance to effects on blood pressure, heart 
rate, diuresis, adrenaline and noradrenaline plasma levels 
and renin activity, as well as on sleep alterations has been 
demonstrated to occur within a few days 7.
Behavior effects
The use of coffee and beverages that contain coffee by mil-
lions of people in the world is linked to the stimulating propri-
eties of caffeine. Caffeine increases alertness sensation, fights 
fatigue and generally provides a sensation of well-being 2. 
Addiction does not seem to occur, although abstinence 
symptoms seem to be present 7. In high doses and in certain 
subjects, uncomfortable effects may occur, such as anxiety.
The molecular targets responsible for caffeine behavior ef-
fects have been extensively investigated primarily in rodents. 
They are mainly caused by the blockade of adenosine recep-
tors, but the relative role of each subtype is still under investi-
gation. The dopaminergic system seems to be involved 16.
It is important to emphasize that caffeine’s acute and 
chronic effects may be quite varied.
The majority of caffeine’s central effects in concentrations 
found in beverages is due to the blockade of adenosine recep-
tors 8.
Anxiolytic effects of a xanthine with an extended ring that 
contains an arylpiperazine component seem to be due to the 
agonist activity on serotoninergic receptors 4.
Genetic aspects 
The existence of a common genetic factor in the consumers of 
drugs acting as adjuvants, coffee use or abuse together with 
alcohol or tobacco, has been demonstrated. There is polymor-
phism for gene CYP1A2 of slow caffeine metabolizers which 
show greater risk for myocardial infarction 6.
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Abstinence syndrome
The onset of the abstinence symptoms ranges from 12 to 24 
hours after caffeine use interruption, with maximum intensi-
ty ranging from 24 to 48 hours and duration of 2 to 9 days. 
Headache is the most frequent symptom 7. Tiredness, fatigue, 
reduction of short and long-term alertness state also occur. 
In a minor level, depressing humor, difficulty concentrating, 
irritability and de-motivation during work may occur as well. 
Most severe manifestations of the abstinence syndrome are 
tachycardia, shaking hands, reduction of blood pressure, mo-
tor activity and adrenaline excretion in urine 3.
CONCLUSION
Caffeine is a widely consumed substance both through diet 
habits and medications that in many occasions are sold with-
out a doctor’s prescription. It shows many interactions with 
several medications and effects in all systems, with differ-
ences regarding acute and chronic use. It may cause depen-
dence and abstinence syndrome. 
Regarding pain treatment, there are few randomized pro-
spective controlled studies, but they seem to show an anal-
gesic efficacy in the treatment of tension headache and mi-
graine without aura, in addition to showing an increased and 
prolonged analgesic effect of paracetamol through pharma-
codynamic interaction. Its use in patients with chronic pain is 
limited by the incidence of side effects, abstinence and the 
risk for dependence, although it may be useful to improve the 
cognitive performance in cancer patients using morphine. Re-
garding headaches after subarachnoid anesthesia, there are 
no consistent studies that prove its efficacy.
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INTRODUÇÃO
A cafeína foi isolada em 1820, mas a estrutura correta des-
ta metilxantina foi estabelecida na última década do século 
XIX. Os efeitos não foram claramente reconhecidos até 1981, 
quando o bloqueio de receptores adenosina foi correlacio-
nado às propriedades estimulantes da cafeína e de seus 
análogos 1. Provavelmente a cafeína é uma das substâncias 
psicoativas mais utilizadas no mundo, promovendo efeitos 
em inúmeras funções fisiológicas, incluindo resistência física, 
humor, sono e dor 2. Além de ser consumida como bebida 
(café e outras bebidas que contêm cafeína), diversos medi-
camentos analgésicos, principalmente para cefaleia, contêm 
cafeína associada ao paracetamol ou aos anti-inflamatórios 
não hormonais 3. O objetivo deste estudo é fazer uma revisão 
sobre a farmacologia da cafeína, seus mecanismos de ação 
e eficácia analgésica em pacientes com dor crônica. Esta re-
visão foi realizada utilizando o banco de dados da PUBMED e 
de artigos publicados em língua inglesa, a partir do ano 2000, 
que apresentassem caffeine and pain como MeSH terms.
Estrutura química
A cafeína é um alcaloide presente em mais de 60 espécies 
de plantas 4. Sua estrutura molecular pertence a um grupo 
de xantinas trimetiladas que incluem seus compostos inti-
mamente relacionados: teobromina (presente no cacau) e 
teofilina (presente no chá) 1. Quimicamente, esses alcaloides 
são semelhantes a purinas, xantinas e ácido úrico, que são 
compostos metabolicamente importantes 4.
As fontes alimentares mais comuns de cafeína são café, 
chá, chocolate e bebidas derivadas da cola 1. A quantidade 
de cafeína presente nessas bebidas varia de acordo com a 
espécie da planta, o tipo de grão de café, cacau ou folha de 
chá, a localização geográfica, o clima, as práticas culturais e 
o tamanho da porção consumida 4.
A quantidade de cafeína presente em uma xícara de café 
varia entre 47 e 134 mg. Outra consideração importante é a 
de que o café, uma das principais fontes de cafeína, contém 
centenas de compostos químicos que podem causar ou po-
tencializar efeitos atribuídos erroneamente à cafeína 1.
Além das fontes alimentares, não podemos deixar de citar 
as inúmeras medicações que contêm cafeína e que são ven-
didas muitas vezes sem prescrição médica 4.
Clinicamente, a cafeína é utilizada como estimulante do 
sistema nervoso central, sendo indicada para tratar apneia 
em neonatos prematuros 5. Neste caso, é utilizada por via ve-
nosa na forma de citrato de cafeína. Outra formulação é a de 
cafeína com benzoato de sódio, utilizada como estimulante 
ou para tratamento da cefaleia após anestesia subaracnói-
dea. É encontrada, também, associada aos anti-inflamatórios 
e aos analgésicos em diversos medicamentos para tratamen-
to de cefaleia 3.
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Farmacologia
Após administração por via oral, a concentração plasmática 
máxima ocorre de 30 minutos a 2 horas, podendo ser prolon-
gado com a ingestão de alimentos 6. A cafeína é absorvida 
pelo trato intestinal de forma rápida e completa, apresentando 
biodisponibilidade de 100% e alta solubilidade tanto em água 
quanto em solventes orgânicos não polares 6. Sua ligação a 
proteínas plasmáticas, principalmente à albumina, é de 10% 
a 35% 1 e o volume de distribuição é de 0,6-0,7 L.kg-1 1. A ca-
feína atravessa rapidamente as membranas celulares, assim 
como a barreira hematoencefálica e placentária, atingindo 
grandes concentrações em todo o corpo, inclusive no encé-
falo 7. 
Até agora, já foram descritos 25 metabólitos da cafeína, 
ocorrendo metabolismo no fígado, por desmetilação pela 
CYP1A2 6. As grandes diferenças observadas na concentra-
ção plasmática da cafeína em cada indivíduo, após adminis-
tração da mesma dose, estão relacionadas principalmente às 
variações do metabolismo. Essas variações dependem de 
quatro fatores: polimorfismos genéticos, indução e inibição 
metabólica do citocromo P450, alterações individuais (sexo e 
peso), e a existência de hepatopatia 4. A subfamília CYP1A2 
da isoenzima citocromo P450, metaboliza por desmetilação a 
maior parte da cafeína (95%), transformando-a em paraxanti-
na (85%), teobromina (10%) e teofilina (5%). Parte da cafeína 
é metabolizada pela CYP1A2 em monoxantinas, que serão 
substrato da xantino-oxidase 6. A N-acetiltransferase-2 meta-
boliza a paraxantina a AFMU. Outras enzimas participam de 
forma minoritária, tais como CYP2E1 e CYP3A3. 
A cinética de eliminação da cafeína é do tipo Michaelis-
Menten, não linear em doses altas, por saturação enzimáti-
ca 1. A eliminação ocorre após metabolismo da cafeína para 
compostos mais polares, como a paraxantina e a teofilina, 
que também promovem atividade biológica semelhante à ca-
feína 7. Somente 1% a 2% da dose ingerida de cafeína é ex-
cretada sem alteração na urina 1. Em adultos, a meia-vida de 
eliminação da cafeína é de 3 a 5 horas e os seus metabólitos 
são excretados na urina. Não é necessário ajuste da dose 
na insuficiência renal 6. Nos recém-nascidos, tanto o metabo-
lismo quanto a taxa de depuração da cafeína estão diminuí-
dos e somente alcançam os níveis encontrados em adultos a 
partir dos 6 e 3 meses, respectivamente, e a meia-vida pode 
ser de até 100 horas. Em recém-nascidos o metabolismo da 
teofilina forma cafeína 5. Nos tabagistas a meia-vida é duas 
vezes maior que nos não tabagistas 6. Em indivíduos que não 
consomem café, a meia-vida da cafeína é duas vezes maior, 
o que explica a maior incidência de intoxicação nesses pa-
cientes 4. A cafeína é secretada no leite materno, saliva, bile 
e sêmen 6.
Locais e mecanismos de ação
O efeito biológico da cafeína parece ser resultado da ação 
em diversos alvos moleculares 8-10:
1.  Receptores de adenosina
2.  Fosfodiesterases
3.  Canais de cálcio 
4.  Receptores GABAA
5.  Outros 
A cafeína é estimulante do sistema nervoso central, au-
mentando o 3,5-AMP-cíclico pela inibição da fosfodieste-
rase 11. Com isso, aumenta a sensibilidade do centro res-
piratório bulbar ao dióxido de carbono, estimula o impulso 
respiratório central e aumenta a contração da musculatura 
esquelética, melhorando a contratilidade diafragmática 9. A 
prevenção da apneia pode ocorrer por meio da inibição com-
petitiva da adenosina 5.
Receptores de adenosina
Em 1969, foram descritos os efeitos estimulantes da adeno-
sina na geração do AMPc em fatias encefálicas e o bloqueio 
desse efeito pela cafeína 6,12. Poucos anos antes tinha sido 
descrito o bloqueio dos efeitos depressores da adenosina no 
coração pela cafeína 2.
Em 1978, Burnstock formulou a existência de duas classes 
de receptores purinérgicos, nomeados receptores P1 (adeno-
sina) e P2 (ATP). As metilxantinas bloqueiam os receptores 
P1 e não têm nenhum efeito em receptores P2. Estudos pos-
teriores, no inicio da década de 80, mostraram que os recep-
tores P1 poderiam ser divididos em receptores A1-adenosina 
(inibitórios da adenilciclase) e A2-adenosina (estimulantes da 
adenilciclase). Os receptores A2, por sua vez, poderiam ser 
divididos em receptores A2a (onde os agonistas têm alta afi-
nidade) e A2b (onde os agonistas têm baixa afinidade) 8,13.
Em 1992, foi descoberto o A3, um novo receptor de ade-
nosina, em que os agonistas apresentam baixa afinidade 10. 
Este receptor, assim como o A1, não é somente inibitório para 
adenilciclase, mas também estimula a fosfolipase-C, desen-
cadeando o sinal de cálcio através da gênese de IP3 11.
A existência de vários subtipos de receptores de adenosi-
na, todos sensíveis ao bloqueio pelas xantinas, gerou o de-
senvolvimento de agonistas e antagonistas seletivos 1.
A adenosina age nos diversos sistemas fisiológicos e os 
efeitos, geralmente, são opostos aos da cafeína. Assim, a 
maioria dos efeitos farmacológicos da cafeína parece depen-
der da ação antagonista da adenosina nos receptores das 
superfícies celulares 8,10. 
A cafeína é antagonista não seletivo dos receptores de 
adenosina A1 e A2a, com uma constante de inibição (Ki) 
de 44 e 40 µmol.L-1, respectivamente. Essas concentrações 
correspondem bem às concentrações plasmáticas encontra-
das após o consumo de quantidades médias de cafeína na 
dieta 10.
A cafeína age inibindo os receptores de adenosina A1, 
A2a e A2b e tem baixa afinidade pelos receptores A3 12. O 
efeito antinociceptivo ocorre pela inibição dos receptores A2a 
e A2b. Já o bloqueio dos receptores A1, que ocorre com bai-
xas doses de cafeína, acarreta em inibição da antinocicep-
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ção de medicamentos, como a amitriptilina 13. Esse efeito nos 
receptores A1 pode levar à diminuição do efeito analgésico 
da acupuntura e da estimulação elétrica transcutânea em pa-
cientes que fazem uso crônico e agudo de cafeína 12.
Fosfodiesterases nucleotídeo-cíclicas
Existem 3 metilxantinas naturais: cafeína, teofilina e teobro-
mina. Elas são inibidoras competitivas fracas da fosfodieste-
rase 1.
A cafeína inibe a fosfodiesterase, com aumento do efeito 
e da duração de ação do AMPc intracelular 4. Ocorre, as-
sim, uma potencialização dos efeitos das catecolaminas. As 
metilxantinas também aumentam a liberação de catecolami-
nas 14. A constante de inibição para este efeito (inibição da 
fosfodiesterase) é 480 µmol.L-1 10.
Liberação de cálcio
A cafeína ativa os canais de cálcio sensíveis a rianodina en-
contrados nos retículos endoplasmáticos e sarcoplasmáticos, 
levando à liberação de cálcio intracelular. Concentrações mi-
limolares de cafeína, necessárias para ativar os canais 11, 
também deflagram outros efeitos na homeostase do cálcio, 
tais como inibição de canais sensíveis a IP3 1.
Até o momento, a cafeína parece ser a xantina mais po-
tente e mais seletiva para os canais de cálcio sensíveis à 
rianodina 15.
Esse efeito, bem como o de inibição da fosfodiesterase, 
não parece ocorrer in vivo em condições habituais, já que 
uma concentração bem maior do que a concentração tera-
pêutica de cafeína (100 a 1.000 µmol.L-1) é requerida para 
esses efeitos, os quais adquirem importância em uma situa-
ção de intoxicação 10.
Receptores GABAA
A cafeína interage com receptores GABAA 1. A cafeína e a 
teofilina agem como antagonistas ou agonistas reversos nos 
locais de ação dos benzodiazepínicos 11, ou seja, agem blo-
queando os receptores GABAA 12.
Entretanto, as concentrações de cafeína necessárias para 
promoverem esse efeito são centenas de vezes maiores que 
as concentrações de cafeína atingidas com uma dieta habi-
tual 12.
Outros locais de ação
Existem outros potenciais locais de ação da cafeína, mas 
concentrações milimolares dessa substância são geralmen-
te requeridas. São vários canais iônicos, com liberação de 
neurotransmissores e ação em várias enzimas 9. O efeito nas 
enzimas e canais iônicos geralmente é inibitório. Entretan-
to, a estimulação da Na/K-ATPase pela cafeína e teofilina 
ocorre em concentrações milimolares 6,8. Também foi rela-
tada ativação da entrada de cálcio e de canais de potássio e 
cálcio pela cafeína. A cafeína também parece sensibilizar a 




Os efeitos diuréticos e natriuréticos da cafeína e da teofilina 
são bem conhecidos e ambos têm sido utilizados para tratar 
edema associado à insuficiência cardíaca congestiva. O efei-
to diurético ocorre por antagonizar os receptores de adeno-
sina A1 e A2a 8.
Respiratórios
Os efeitos antitussígenos da teobromina são bem conheci-
dos. A cafeína é amplamente utilizada para tratar apneia que 
ocorre em recém-nascidos prematuros, com um mínimo de 
efeitos adversos 5.
Os efeitos estimulantes respiratórios das xantinas ocor-
rem devido ao antagonismo de receptores de adenosina em 
centros respiratórios. A cafeína aumenta a sensibilidade do 
centro respiratório ao gás carbônico 6. Entretanto, na perife-
ria, a cafeína tem efeito inibitório sobre a respiração, através 
do bloqueio de receptores de adenosina-A2 no corpo carotí-
deo 8.
A cafeína parece melhorar a função pulmonar em asmáti-
cos, provavelmente por aumentar o efeito dos broncodilata-
dores 1.
Outros efeitos
A cafeína promove efeito antidepressivo, ansiolítico, neuro-
protetor e melhora a função cognitiva 2. O bloqueio de recep-
tores A2a pode ser de valor na prevenção de cirrose hepá-
tica.
Em pessoas que não consomem café, a meia-vida da ca-
feína é duas vezes maior, o que explica a maior incidência de 
intoxicação nesse grupo 4.
Indicações
O citrato de cafeína é utilizado exclusivamente para trata-
mento da apneia em neonatos prematuros 5. 
A cafeína é usada para tratamento de depressão respira-
tória em adultos, por via intramuscular ou venosa 1.
As xantinas e seus análogos heterocíclicos têm sido de-
senvolvidos para tratamento da doença de Alzheimer 16. O 
consumo de bebidas que contêm cafeína parece proteger 
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dessa doença 17. Estudos mostram que em neurônios cor-
ticais, a liberação de cálcio intracelular é significantemente 
maior nos ratos que receberam cafeína 18,19. 
Existe extensa literatura sobre os possíveis efeitos anti-
cancerígenos da cafeína e de outras xantinas 1,2. Foi reporta-
do efeito antimetastático da cafeína em um modelo de tumor 
de mamas em ratos 20.
Antagonistas de receptores de adenosina A2b têm sido 
sugeridos para tratamento de diabetes melito do tipo-2, mas 
as tentativas de correlacionar o consumo de cafeína ao risco 
dessa doença foram inconsistentes 11. Entretanto, houve re-
latos de que ingestão de cafeína causa redução na captação 
de glicose estimulada pela insulina 21.
Os antagonistas de receptores de adenosina A2a pare-
cem ter um papel no tratamento da doença de Parkinson 17, 
e o consumo de bebidas que contêm cafeína parece estar 
associado a um risco menor de desenvolvê-la 18.
Cafeína para tratamento da dor
A cafeína tem uma longa história como adjuvante analgési-
co 6. Outros antagonistas de receptores de adenosina têm 
efeitos antinociceptivos, sendo que os receptores A2b pare-
cem ser o alvo 22. 
Em uma revisão, os autores mostram estudos pré-clínicos 
de ação antinociceptiva intrínseca da cafeína 4. A dose anti-
nociceptiva variou entre 25 e 100 mg.kg-1 12.
A antinocicepção parece ocorrer pelo bloqueio de recepto-
res de adenosina A2a e A2b, principalmente 22. Outros meca-
nismos não relacionados ao bloqueio da adenosina, como al-
terações na atividade e síntese de enzimas ciclo-oxigenases 
em certos locais, também estão implicadas no efeito analgé-
sico adjuvante da cafeína 12.
Estudos controlados
São poucos os estudos controlados, randomizados e duplos-
cegos que analisam a eficácia analgésica da cafeína 6. 
Em um estudo houve melhora da função cognitiva de pa-
cientes oncológicos tratados com morfina cronicamente e 
que receberam uma dose de morfina e 200 mg de cafeína, 
em bolo por via venosa. Foi observada diminuição na intensi-
dade da dor no grupo de pacientes que recebeu cafeína junto 
com a morfina, mas sem diferença estatística em relação ao 
grupo que recebeu morfina com placebo 23.
Em uma metanálise, os autores sugerem que a cafeína, 
devido ao seu efeito vasoconstritor decorrente do bloqueio 
dos receptores de adenosina, possa ser útil no alívio da ce-
faleia 12. Em um estudo duplo-cego, controlado e prospectivo 
de pacientes com crise aguda de enxaqueca sem aura, com 
uso de 100 mg de cafeína associados a 100 mg de diclofena-
co de sódio, por via oral, o efeito analgésico foi superior ao de 
diclofenaco isolado ou ao do placebo na primeira hora após a 
sua administração, sem efeitos adversos significativos 24.
Em um estudo clínico de 301 pacientes com cefaleia ten-
sional, divididos em quatro grupos: os pacientes do primeiro 
grupo receberam 400 mg de ibuprofeno associados a 200 mg 
de cafeína; os do 2º grupo, 400 mg de ibuprofeno; os do 3º 
grupo, 200 mg de cafeína; e os do 4º grupo, placebo. Os pa-
cientes do 1º grupo obtiveram melhora da cefaleia mais rápi-
da e mais significativa. Os que receberam cafeína isolada ob-
tiveram melhora semelhante aos que receberam ibuprofeno 
isolado, e ambos com diferença significante em relação aos 
que receberam placebo. Além disso, os pacientes que rece-
beram cafeína obtiveram alívio mais rápido da dor aos que 
receberam ibuprofeno isolado. Entretanto, os que receberam 
cafeína relataram mais efeitos adversos, principalmente ner-
vosismo, náusea e tontura 25. 
A interrupção abrupta em pacientes que fazem uso crônico 
de cafeína (como ocorre no jejum perioperatório, por exem-
plo) pode causar uma síndrome de abstinência com início de 
12 a 24 horas, pico de 24 a 48 horas e duração de até 1 se-
mana, em que os principais sintomas são cefaleia e fadiga, e 
que apresentam melhora com a administração de cafeína por 
via venosa ou oral 12.
Por outro lado, o consumo habitual de cafeína pode estar 
associado ao desenvolvimento de enxaqueca e cefaleia crô-
nica diária, principalmente em crianças 12.
Em relação ao efeito analgésico adjuvante da cafeína em 
outras situações, os resultados são pouco consistentes, mas, 
como já foi comentado, existem poucos estudos controlados, 
prospectivos e randomizados 6,12.
Em dor pós-operatória, parece que a associação de cafeí-
na aumenta pouco o efeito analgésico do paracetamol e não 
o do ibuprofeno 12. Em outro estudo a cafeína aumentou e 
prolongou o efeito analgésico do paracetamol 26. Os autores 
realizaram um estudo sobre farmacocinética e observaram 
que a cafeína acelera a absorção do paracetamol. Esse fenô-
meno pode ser explicado pelo aumento do fluxo sanguíneo 
na mucosa gastrintestinal. Além disso, tanto a cafeína quanto 
o paracetamol são substratos do citocromo P450, sendo que 
a cafeína é um fraco inibidor desta enzima. 
Já em outro estudo, em um modelo de dor isquêmica, os 
autores não obtiveram nenhum efeito analgésico com 10 mg.
kg-1 de cafeína por via venosa. Neste estudo foram avalia-
dos 17 voluntários saudáveis, nos quais foi aplicado cafeína 
ou placebo, e insuflado torniquete no braço não dominante e 
solicitado para o indivíduo levantar um peso de 3 kg diversas 
vezes, até queixar-se de dor insuportável ou até completar 
45 minutos 27. 
Em relação à cefaleia após anestesia subaracnoidea, não 
há nenhum estudo duplo-cego, randomizado e controlado 
que tenha provado a efetividade da cafeína 28. Apesar disso, 
é amplamente utilizada para este fim, em doses que variam 
entre 300 e 500 mg 12.
Vias de administração
A cafeína pode ser administrada por via oral sem levar em 
consideração a ingestão de alimentação. 
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A apresentação injetável de citrato de cafeína pode ser ad-
ministrada por via oral 6. Por via parenteral, a dose de ataque 
do citrato de cafeína pode ser infundida no mínimo por 30 mi-
nutos. A dose de manutenção deve ser administrada no mí-
nimo em 10 minutos. Pode ser administrada sem diluição ou 
diluída em soro glicosado na concentração de 10 mg.mL-1 4. 
A cafeína com benzoato de sódio pode ser administrada por 
via intramuscular sem diluição, pela via venosa lentamente, 
ou diluído em soro fisiológico 6.
Cautela
A cafeína deve ser utilizada com cautela em pacientes com 
úlcera péptica, refluxo gastroesofágico, comprometimento da 
função renal ou hepática ou doença cardiovascular. Deve ser 
evitado seu uso em pacientes com arritmias cardíacas sinto-
máticas, agitação, ansiedade ou tremores 4.
A dose de cafeína contida nos medicamentos varia de 30 
a 100 mg. Nestes casos, atentar para o uso concomitante de 
bebidas ou alimentos que contenham cafeína 7.
A cafeína com benzoato de sódio não deve ser trocado 
pela formulação de citrato de cafeína 6. 
Evitar o uso de benzoato de sódio em neonatos, pois foi 
associado à síndrome da asfixia. Neonatos que recebem ci-
trato de cafeína devem ser atentamente monitorados, pois há 
risco de enterocolite necrotizante 5. 
O fator de risco na gravidez é nível C. A cafeína atravessa 
a placenta, e as concentrações plasmáticas no feto são simi-
lares aos da mãe. Há relatos de efeitos teratogênicos com a 
aplicação de grandes doses em bolo em animais. O consumo 
moderado de cafeína não está associado a malformações 
congênitas, aborto espontâneo, prematuridade ou baixo peso 
ao nascer. Gestantes que não fumam nem bebem álcool po-
dem consumir até 5 mg.kg.d-1 segundo algumas fontes, sen-
do que outras limitam este consumo a 150 mg.d- 1. A meia-
vida da cafeína é prolongada durante o segundo e terceiro 
trimestres da gravidez 22,29.
Alguns estudos com animais demonstraram que possíveis 
efeitos da cafeína utilizada durante a gravidez são alterações 
esqueléticas, retardo no crescimento intrauterino e baixo 
peso ao nascer 6. Consumo de grande quantidade de cafeína 
parece estar associado a abortamento e malformações con-
gênitas em humanos 22. 
A cafeína está presente no leite materno 6.
Contraindicações
É contraindicada quando há hipersensibilidade à cafeína ou a 
qualquer componente da formulação 22. 
Interações farmacológicas
A concentração de cafeína pode diminuir com a indução do 
seu metabolismo. Entre os indutores, estão o uso de tabaco, 
a carne carbonizada, alguns vegetais, baixo índice de mas-
sa corporal, sexo masculino e o próprio consumo habitual 
de café, bem como o uso de rifampicina, benzodiazepínicos, 
carbamazepina, fenobarbital e omeprazol. O tabaco induz o 
metabolismo da cafeína e, em consequência, diminui suas 
concentrações plasmáticas 6. Os tabagistas que consomem 
café e param de fumar podem apresentar sintomas de intoxi-
cação por cafeína, pois esta tem sua concentração dobrada 
na ausência do tabaco. 
As concentrações de cafeína podem aumentar com a inibi-
ção do seu metabolismo. Isto ocorre no final da gravidez, em 
pacientes do sexo feminino com hepatopatia e obesidade, na 
ingestão de alguns alimentos e álcool, e com a utilização de 
alguns medicamentos como antimicóticos (fluconazol, cetoco-
nazol), antiarrítmicos (diltiazem, verapamil), antidepressivos 
(paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina), antipsicóticos (clozapi-
na, olanzapina), metilxantinas (teofilina), anticoncepcionais 
orais, cimetidina, quinolonas e alopurinol 4,6.
Alguns fármacos causam aumento do efeito e da toxicida-
de da cafeína. São eles: quinolonas (especialmente ciproflo-
xacino e ofloxacino) e inibidores da CYP1A2, como cetoco-
nazol, e fluvoxamina 2.
A cafeína pode diminuir os efeitos sedativos e ansiolíticos 
dos benzodiazepínicos e barbitúricos 2. Aumenta a absorção 
e a biodisponibilidade do paracetamol, ácido acetilsalicílico e 
ergotamina. Diminui a depuração da teofilina e inibe de forma 
competitiva o metabolismo da clozapina, podendo aumentar 
suas concentrações plasmáticas e a probabilidade de apare-
cimento de efeitos adversos 4.
A cafeína produz efeito analgésico aditivo quando adminis-
trada simultaneamente, em especial, a anti-inflamatórios não 
hormonais. Em combinação com a paroxetina, pode causar 
síndrome serotoninérgica. Além disso, potencializa os efeitos 
estimulantes da nicotina podendo também intensificar os efei-
tos teratogênicos do álcool, nicotina e vasoconstritores 4,6.
Doses baixas de cafeína parecem inibir, em alguns mo-
delos experimentais 12, o efeito antinociceptivo de vários 
agentes, tais como amitriptilina, venlafaxina, carbamazepina 
e paracetamol. Isso parece estar relacionado ao bloqueio de 
receptores de adenosina do tipo A1, que apresentam efeito 
antinociceptivo 13. Este efeito parece ser importante também 
na analgesia relacionada à acupuntura e ao TENS, que pode-
ria, teoricamente, ser inibida pelo consumo de cafeína 12. 
Reações adversas agudas
Devido à grande variabilidade interindividual, uma mesma 
dose de cafeína pode provocar reações adversas em uma 
pessoa e apresentar boa tolerabilidade em outra. Os efeitos 
adversos mais frequentes são palpitação, taquicardia, altera-
ções gástricas, tremor, nervosismo e insônia 7.
Doses grandes podem provocar ansiedade intensa, medo 
e crises de angústia 6,7. São descritos casos de psicose agu-
da induzida por cafeína em pacientes sem psicopatologia e 
de piora dos sintomas psicóticos em pacientes esquizofrêni-
cos 16. Tanto o café quanto o chá podem formar compostos 
insolúveis com medicações psiquiátricas, diminuindo sua efi-
cácia quando administrados conjuntamente 4.
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Pode provocar anafilaxia e ser alérgeno causador de urti-
cária de origem desconhecida em consumidores de bebidas 
derivadas da cola 6.
Efeitos cardiovasculares (angina, arritmia, dor torácica, 
palpitação, rubor e vasodilatação), gastrintestinais (gastrite, 
redução do tônus do esfíncter esofágico), neuromusculares e 
esqueléticas (fasciculações), oculares (aumento da pressão 
intraocular com dose > 180 mg de cafeína e miose), renais 
(aumento da diurese), e no sistema nervoso central (agita-
ção, alucinações, cefaleia, delírio, inquietação, insônia, irrita-
bilidade, tontura e psicose) 8 também são possíveis.
Efeitos indesejáveis da exposição crônica 
Não existe uma clara evidência de que o consumo exagerado 
de cafeína cause algum risco significativo para a saúde em 
indivíduos saudáveis.
A ingestão de cafeína não está relacionada diretamente ao 
risco de hipertensão. Apesar de alterar o metabolismo lipídico 
e a função endotelial, existem relatos contraditórios sobre se 
ocorre ou não aumento do risco de doença coronariana 1,2.
A cafeína diminui a densidade óssea, pois pode potenciar 
a ação dos glicocorticoides. Não previne nem limita o aumen-
to de peso em pacientes com sobrepeso 2.
Não foi demonstrado que produza nefropatia por si mes-
ma ou que aumente a incidência de nefropatia por analgé-
sicos. A cafeína aumenta a excreção urinária de cálcio e é 
um dos múltiplos fatores implicados na incontinência urinária 
feminina. A cafeína aumenta a excreção urinária de sódio e 
tem efeito diurético, que diminui de intensidade em usuários 
crônicos 6.
A cafeína estimula a secreção ácida gástrica e a atividade 
do cólon. Não está clara a associação entre uso de cafeína 
com o desenvolvimento de úlceras gástricas ou duodenais. 
Entretanto, o consumo exagerado de cafeína exacerba o re-
fluxo gastroesofágico, mas não se sabe se este efeito é cau-
sado pela cafeína ou por outras sustâncias constituintes do 
café, diferentes da cafeína 2,6.
O consumo de cafeína está associado ao atraso da con-
cepção, aumento da taxa de abortos espontâneos e redução 
do crescimento fetal 6.
Não há informação suficiente sobre os efeitos adversos a 
longo prazo do uso de cafeína em neonatos pré-termo. Na 
população infantil e adolescente, pode causar cefaleia crôni-
ca diária e migrânia sem aura, que desaparece ao diminuir ou 
cessar a ingestão de café 22.
Em alguns indivíduos, a cafeína causa sono patológico 
porque produz sedação paradoxal, um fenômeno idiossincrá-
sico que também foi descrito com anfetaminas. A abstinência 
da cafeína causa hipersônia 6.
A cafeína pode ocasionar ansiedade, crises de angústia, 
abstinência, dependência e alterações do sono 2,6.
A cafeína pode alterar as funções de controle do ciclo ce-
lular, e vários mecanismos de reparação do DNA, podendo 
aumentar o antagonismo à exposição de potenciais mutagê-
nicos e carcinógenos. Ainda que os resultados sejam contra-
ditórios, tem sido sugerida uma correlação entre câncer de 
pâncreas e consumo de cafeína. A mutação do gene K-ras, 
marcador do câncer de pâncreas exócrino, aumenta de forma 
dose dependente do consumo de café 20.
Por outro lado, vários estudos relacionaram o consumo 
crônico de café com a redução do risco de câncer colorretal, 
mas nenhum estudo prospectivo confirmou este resultado. 
Além disso, a cafeína apresenta efeitos supressores sobre 
as células tumorais em metástases experimentais 1,20.
Intoxicação 
As intoxicações mais frequentes ocorrem em pessoas que 
não consomem café, mas também em usuários que aumen-
tam sua dose habitual ou em consumidores habituais de altas 
doses de cafeína. Os sintomas mais frequentes são taquicar-
dia, inquietação, nervosismo, tremor e insônia 7.
A intoxicação por cafeína, mesmo em grande quantidade, 
pode não aparecer devido ao desenvolvimento de tolerân-
cia 4.
Outras manifestações são: coma com edema pulmonar, 
arritmias (desde taquicardia sinusal até fibrilação atrial ou 
ventricular), infarto do miocárdio e rabdomiólise 1,4.
A dose letal aguda estimada em adultos é de 5 a 10 g por 
via endovenosa ou oral. São descritos casos letais de intoxi-
cação por cafeína 30 e há um relato de caso de um paciente 
que sobreviveu a 24 g de cafeína 31.
A toxicidade crônica da cafeína pode manifestar-se como 
miopatia, hipocalemia, fraqueza muscular, náuseas, vômitos, 
diarreia e redução de peso 30.
A cafeína como droga de abuso
A classificação da cafeína como droga de abuso é objeto de 
polêmica. Se for levada em consideração a definição de de-
pendência do DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, 4ª edição, texto de revisão), devem ser 
cumpridos sete critérios para classificar o paciente como de-
pendente de cafeína. A maioria dos consumidores de cafeína 
cumpre pelo menos três critérios, que são usar a cafeína em 
quantidades maiores ou em período maior do que o inicial-
mente pretendido, desenvolvimento de tolerância e sintomas 
de abstinência 2,7.
Consumidores moderados são os que consomem entre 
128 e 595 mg.dia-1. Os grandes consumidores utilizam entre 
1.020 a 1.035 mg.dia-1 7.
A tolerância é definida como a necessidade de consumir 
uma dose cada vez maior de determinada substância para 
se obter o mesmo efeito que se obtinha com a dose inicial. 
A tolerância à cafeína é um fenômeno de instalação rápida, 
de baixa magnitude e cruzado com o de outras metilxantinas, 
mas com mecanismo distinto do de outras drogas, como an-
fetamina e metilfenidato 7.
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O fenômeno de tolerância poderia ser justificado pelo acú-
mulo não linear da cafeína e seus principais metabólitos em 
modelos de dose múltipla 6.
Em humanos, foi demonstrada tolerância em poucos dias 
aos efeitos sobre a pressão arterial, a frequência cardíaca, a 
diurese, os níveis plasmáticos de adrenalina e noradrenalina 
e a atividade da renina, bem como nas alterações do sono 7.
Efeitos comportamentais
O consumo de café e de bebidas que contêm café por mi-
lhares de pessoas no mundo está ligado às propriedades 
estimulantes da cafeína. A cafeína aumenta a sensação de 
alerta, combate à fadiga e geralmente proporciona uma sen-
sação de bem-estar 2. 
O vício não parece ocorrer, embora ocorram sintomas de 
abstinência 7. Em altas doses e em certos indivíduos, podem 
ocorrer efeitos desconfortáveis, como a ansiedade.
Os alvos moleculares responsáveis pelos efeitos compor-
tamentais da cafeína foram extensivamente investigados, 
primariamente nos roedores. Deve-se, principalmente, ao 
bloqueio dos receptores de adenosina, mas o papel relativo 
de cada subtipo ainda está em investigação. O sistema dopa-
minérgico parece estar envolvido 16.
É importante destacar que os efeitos agudos e crônicos da 
cafeína podem ser bastante diferentes.
A maioria dos efeitos centrais da cafeína em concentra-
ções encontradas nas bebidas é devido ao bloqueio dos re-
ceptores de adenosina 8.
Os efeitos ansiolíticos de uma xantina com anel estendido 
e que contém um componente arilpiperazina parece ser devi-
do à atividade agonista em receptores serotoninérgicos 4.
Aspectos genéticos 
Foi demonstrada a existência de um fator genético comum 
para o policonsumidor, de uso ou abuso do café, junto com 
álcool ou tabaco. Existe polimorfismo para o gene CYP1A2 
de metabolizadores lentos de cafeína que têm maior risco de 
infarto do miocárdio 6.
Síndrome de abstinência 
O início dos sintomas de abstinência varia de 12 a 24 horas 
após a interrupção do consumo da cafeína, com intensidade 
máxima de 24 a 48 horas e duração de 2 a 9 dias. A cefaleia 
é o sintoma mais frequente 7. Também ocorre cansaço, fadi-
ga, diminuição do estado de alerta a curto e longo prazo. Em 
menor grau, pode ocorrer humor depressivo, dificuldade para 
concentração, irritabilidade e desmotivação para o trabalho. 
As manifestações mais graves da síndrome de abstinência 
são taquicardia, tremores de mãos, diminuição da pressão 
arterial, da atividade motora e da excreção de adrenalina na 
urina 3.
CONCLUSÃO
A cafeína é uma substância amplamente consumida, tan-
to pela dieta quanto em medicações que muitas vezes são 
vendidas sem prescrição médica. Apresenta muitas intera-
ções com diversos medicamentos e efeitos em todos os sis-
temas, apresentando diferenças no uso agudo em relação 
ao uso crônico. Pode causar dependência e síndrome de 
abstinência. 
Em relação ao tratamento da dor, são poucos os estudos 
controlados, prospectivos e randomizados, mas parecem 
apontar para uma eficácia analgésica no tratamento de ce-
faleia tensional e migrânia sem aura, além de aumentar e 
prolongar o efeito analgésico do paracetamol por interação 
farmacodinâmica. Seu uso em pacientes com dor crônica é 
limitado pela incidência dos efeitos colaterais, da abstinência 
e risco de dependência, embora possa ser útil para melhorar 
a performance cognitiva em pacientes oncológicos em uso 
de morfina. Em relação à cefaleia após anestesia subarac-
nóidea, não existem estudos consistentes que comprovem 
sua eficácia.
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Resumen: Tavares C, Sakata RK – Cafeína para el Tratamiento del 
Dolor.
Justificativa y objetivos: La cafeína es una sustancia extensamen-
te consumida que posee efectos en diversos sistemas y que presenta 
una farmacocinética y una farmacodinámica características, causan-
do interacciones con diversos medicamentos. El objetivo de este es-
tudio es hacer una revisión sobre los efectos de la cafeína. 
Contenido: En esta revisión, abordamos la farmacología de la cafe-
ína, los mecanismos de acción, las indicaciones, las contraindicacio-
nes, las dosis, las interacciones y los efectos adversos. 
Conclusiones: Faltan estudios controlados, randomizados y doble 
ciegos para evaluar la eficacia analgésica de la cafeína en los di-
versos síndromes dolorosos. En los pacientes con dolor crónico, se 
hace necesario un cuidado especial con relación al desarrollo de la 
tolerancia, abstinencia y de la interacción medicamentosa en el uso 
crónico de la cafeína. 
Descriptores: ANALGESIA; DROGAS, Alcaloide/cafeína; FÁRMA-
COS.
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